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身体的な動き」（Casperson C. J. et al, 1985）
と定義されており，運動だけでなく家事や通
勤，買い物，庭仕事，余暇スポーツなどの日
常生活活動（Activities of Daily Living；以
下，ADL）が含まれる．身体活動の強度は，









告されている（Pate R. R. et al, 1995）．健康
































水素の安定同位体である 2H を混同し，18O と
2H の濃度を予め規定した水（DLW）を用いた
エネルギー消費量測定法である．測定方法は，
対象者に二重標識水を摂取させ，1 ～ 2 週間の
間に採取した血液，唾液または尿のいずれかを
用いる．エネルギー消費量は，体外に排出され





（Kashiwazaki H. et al, 1986; Schoeller D. A. et 
al, 1982），DLW 法は日常生活のエネルギー消
費量測定法の gold standard とされている（柏











































れている（李廷秀 他 , 2000）．ダグラスバック



















来から行われてきた（臼谷三郎 , 1992; 木田和




てきた（Wareham N. J. et al, 1998）．従来の
方法の欠点を改良した Flex HR 法（Spurr G. B. 

























月宏泰 , 1992; Crouter S. E. et al, 2003; Carroll 











ない評価方法であり（笹井浩行 他 , 2015），エ
ネルギー消費量と身体活動強度を簡易的に測定
できる有用な方法とされている（Chen K. Y. et 





島一郎 他 , 2016）ことが指摘されている．し
かし，身体活動量評価に関するシステマティッ






























の 4 つの姿勢ごとに活動強度を考慮し 1 日当た
りの量を推定する．24 時間活動記録法も Time 










平均的な 1 週間の身体活動を評価する． IPAQ
への妥当性・信頼性は検証されている（村瀬
訓生 他 , 2002; 北村菜月他 , 2010; Tomioka 
K. et al, 2011）が，65 歳以上の高齢者に対
する IPAQ の信頼性は顕著でないとの報告
（Tomioka K. et al, 2011）もある．質問数の
違 い で long form（version） と short form
（version）が用意されており，妥当性・信頼性
の面に明らかな差異を認めていない（村瀬訓生 











（川久保清 他 , 2009; 大澤祐介 他 , 2009）．北村
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リテーション エビデンスを実践につなげる . 
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Abstract　
The purpose of this review article was to organize the knowledge on the evaluation methods 
of physical activity, and to examine the features and usefulness of each method. For the 
evaluation of physical activity, methods such as measurement of energy expenditure and use 
of the accelerometer have been verified to date, with the doubly labeled water method as the 
gold standard, which has been verified to have high validity and reliability. The measurement 
of energy expenditure is deemed unsuitable for epidemiological and field surveys because it 
requires well-equipped laboratories and long-term restraint in contrast to obtaining high validity 
and reliability measurements like the doubly labeled water method. The accelerometer method 
is less burdensome to the subject, enables long-term measurement, and allows measurement of 
data validity and reliability; however, there is concern that it may be difficult to measure the 
movement of the subject with remarkable physical disorder or the details of the extremities 
of the limbs. When choosing the evaluation method of physical activity, it seems necessary to 
consider the age group and physical characteristics of the subject, as well as the purpose of the 
evaluation.
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